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tion of nicotinic acetylcholine receptor clus-ters on 
cultured mouse myotubes. PHYTOTHERAPY 
RESEARCH 4 : 106-111 ，  1990. 
6) Matsui T. ，  Kimura I . ，  and Kimura M. : Increase 
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63回 日 本薬理学会総会， 1990， 3 ， 東京.
5) 木村正康 : 序 ・ 漢方薬理元年 を め ざ し て . 第63
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展開. 第63回 日 本薬理学会総会， 1990， 3 ， 東京.
7) 木村正康， 木村郁子， 古林伸二郎， 中川 昌也 :
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第63回 日 本薬理学会総会， 1990， 3 ， 東京.
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川 島紘一郎， 木村正康 : サ ク シ ニ ル コ リ ン に よ る
マ ウ ス 横隔膜神経筋 シ ナ プス 前部か ら の ア セ チ ル
コ リ ン遊離制御. 第12回 日 本麻酔 ・ 薬理学会総会，
1990， 6 ， 大宮.
10) 野島浩史， 木村郁子， 木村正康 : 脱分極性遮断
薬 か ら 展開 し た 四級 ア ン モ ニ ウ ム 化合物 PMBA
系 の ニ コ チ ン 性 ア セ チ ル コ リ ン 受容体 channel
blocking 効果. 第12回 日 本麻酔 ・ 薬理学会総会.
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I . : Selective inhibition by magnosalin and 
magnoshinin， compounds from "SHIN-I" (flos 
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and granuloma formation in the mouse pouch. 
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M. : Potentiation mechanism of succinylcholine 
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and channel blockers in postsynaptic n-AChR­
operated Ca2+ transients in phrenic nerve­
diaphragm muscles of mice. XIth International 
Congress of Pharmacology， 1990， 7 ，  Amsterdam. 
13) 室井正志 : 糖尿病態 の神経筋遮断 を 増強す る
和漢薬有効成分の作用機序. 日 本薬学会北陸支部
第81回例会 (研究奨励講演会) ， 1990， 7 ， 金沢.
14) Kimura 1 . ，  Uwano T.， Kadota S . ，  Kikuchi T.， 
and Kimura M. : Musclide-Al : A new type of 
compound activating protein kinase C derived 
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medicine. BIOLOGY AND CHEMISTRY OF 
ACTIVE NATURAL SUBSTANCES， 1990， 7， 
Bonn. 
15) 古林伸二郎， 郭 "斤， 路 保， 木村正康 :
慢性炎症 に お け る ア ジ ュ パ ン ト 誘引性肉芽血管新
生の経時変化 と 抗炎症薬の影響. 第11回 日 本炎症
学会， 1990， 7 ， 東京.
16) 門田重利， 折戸哲也， 菊池 徹， 上野照子， 木
村郁子， 木村正康 : 漢薬事香 に よ る β adrenergic
増強作用成分の化学的本体 と 薬理学的活性 そ の
1 -活性成分の構造 と 合成研究. 日 本薬学会第110
年会， 1990， 8 ， 札幌.
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1990， 8 ， 札幌.
18) 田 中克尚， 室井正志， 木村部子， 上野照子， 小
泉 徹， 木 村 正 康 : Phenylene-polymethylene 
bisammonium 系化合物の 神経筋遮断効果 に対す
る 構造一活性相関. 日 本薬学会第110年会， 1990， 
L 札幌.
19) 郭 析， 賂 保， 古林伸二郎， 木村郁子，
木村正康 : 葛根湯加川考 辛夷 に よ る 慢性抗炎症作
用. 第 7 回和漢医薬学会大会， 1990， 8 ， 富山.
20) 賂 保， 古林伸二郎， 木村郁子， 木村正康 :
桂枝加)jt附湯お よ びそ の構成生薬の慢性炎症作用
に お け る 薬理学的役割. 第 7 回和漢医薬学会大会，
1990， 8 ， 富 山 .
21) 木村郁子， 恒枝宏史， 近藤高史， 木村正康 :
nAChR Channel Blocker は SuCh に よ る 筋細胞
内 Ca2+ ト ラ ン ジ ェ ン ト 抑制作用 を 増強 す る . 第
41回 日 本薬理学会北部会， 1990， 10， 福島.
22) 木村正康， 木村郁子， 室井正志， 田 中克尚 : β
-Eudesmol に よ る Succinylcholine 関 連 化 合 物
PMBA 系の神経筋遮断増強作用. 第41回 日 本薬理
学会北部会， 1990， 10， 福島.
23) Kimura 1 . ，  Tsuneki H. ，  Kondoh T . ，  and Kimura 
M. : Enhancing effects of nicotinic acetylcholine 
receptor channel blockers on the neuromuscular 
blocking action of succinylcholine and its diabetic 
modificatiön in streptozotocin-mice. LESSONS 
FROM ANIMAL DIABETES 3rd INTERNA­
TION AL WORKSHOP， 1990， 10， TOKYO. 
24) Kimura 1.， and Kimura M. : The effects of 
peripherally or centrally administered cholecysto­
kinin octapeptide and its antagonist on ambulatory 
locomotion in streptozotocin-diabetic mice. 6th 
International Congress on Obesity， 1990， 10， Kobe. 
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1)  陳 福君， 中 島 登， 木村郁子， 木村正康 : 桑
白皮及び桑葉 に よ る ス ト レ プ ト ゾ ト シ ン糖尿病マ
ウ ス の絶食 ・ 摂食時 に お け る 血糖下降効果. 和漢
医薬学会誌 6 : 374-375， 1989. 
2) 賂 保， 古林伸二郎， 木村正康 : 附子の含有
成分群に よ る ア ジ ュ パ ン ト ポ ー チ の慢性炎症及び
血管新生 に 対す る 抑制作用. 和漢医薬学会誌 6， 
562， 1989. 
3) 岡崎真理， 上野照子， 古林伸二郎， 木村郁子，
川 島紘一郎， 木村正康 : サ ク シ ニ ル コ リ ン に よ る
マ ウ ス 横隔膜神経筋前 シ ナ プス か ら の ア セ チ ル コ
リ ン 遊離制御. 日 本麻酔 ・ 薬理学会誌， 3， 3 ， 
1990. 
4)  野島浩史， 木村郁子， 木村正康 : 脱分極性遮断
薬か ら 展開 し た 四級 ア ン モ ニ ウ ム 化合物 PMBA
系 の ニ コ チ ン 性 ア セ チ ル コ リ ン 受容体 channel
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effects of peripherally or centrally adminis­
tered cholecystokinin octapeptide and its 
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